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School teachers not only use and apply the work of professional scientists (researchers), but they also attempt 
to find a way that these scientists (researchers) could assist in the learning that school teachers advance, with the 
aim of understanding the process of learning of one individual and applying that understanding. This series of the 
study on “Authentic Practice” involves teachers learning research studies conducted by professional scientists as a 
study of teaching materials. From this newfound understanding, this series aimed to develop a system to elucidate 
and translate the process of “learning” of an individual professional researcher. This article describes the aims, 
procedures, and overviews of the study on “Authentic Practice”, and serves as an introduction to the subsequent 
studies. Each of the study will construct the process of “learning” of a professional scientist through the analysis 
of that scientist’s published work, reconstructing the process as “Authentic Practice.” By elucidating the “Authentic 
Practice” that these scientists advance in their given academic field, these studies aimed for school teachers, 
beginner teachers, and teachers in training to be able to apply the findings. 
－ 1－
池野 範男・福井 駿 
 
- 2 - 
 






























































































































池野 範男・福井 駿 
 




















  ①研究者にも「学び」がある。  
 ②研究者の学びは，研究論文の読解を通し
て，再生可能である。  
 ③その再生は，  


































































































序章 根拠から原因へ  
第一章 指示という行為  
第二章 心身問題の根   
第三章 人と動物の境  
第四章 知覚と動作  
第五章 時間と歴史  
第六章 意識・言語・行為  
第七章 知るにいたる道  
第八章 志向性と因果  
附章 1 現象と文法  
附章 2 「フッサールとヴィトゲンシュタイン」 
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一 時間の言語と言語の時間  
二 時間表象の三つの形態  
三 科学の時間と行為の時間  
四 出来事を語る行為  
五 言語形式としての時間  
六 歴史記述の問題  




















































































一 本章の基本のねらいは何か。  
  二 われわれが共通に持っている時間の表象，
時間の観念はどのようなものか。  
  三 時間を語る言語的な行為の基本的な形式は
いかなるものか。  
  四 過去や現在についてのわれわれが語るとき
の語り方と，未来に生ずるであろう事につい
ての語り方とにはどのような相違があるのか。 
  五 過去，現在，未来の語り方，言語形式に示
される時間は何を示しているのか。  
  六 第一のタイプの出来事の帯という時間解釈
はどのような特質と問題点があるのか。  
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（157 頁）なのである。  
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